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The process of flo私ァering of £emale flowers Ⅵras divided into seven stages
as shown in Table l.The female flowers started to flower during the period
fronl late MaTch to early April. The period of fIOwering Of female £loTIrers
lvas about a mOnth. The beginning of £low rin  of male fIOwers was about
10 days later than that of female flo釉ァe rs. The time and process of flo、ve ing
varied according to the year, individual trees, bagging, etc. The ttlowering
began when the mean air tenll)erature of 10 days rOse to 9～10k).
The secretion of pollination drops under natural conditions began a £ew
days attter the exPOsure Of OVules, and it continued for 14～17 days. In gen―
eral,the secretion was abundant on the day of higher temperature and higher
moisture. Regarding diurnal changes, it reached a maximum at 8 a.m. and
decreased in the a£ternoon.  The amount of secretion 、Tas increased by cov一
ering with a p01lination bag.It hAras known that a PollinュtiOn drop serves for
catching Pollen grains and transferring them to the pollen chamber.
AIthough the microPyle had Opened before f10wering, it began tO close ra―
Pidly after pollination. The period Of the Opening of ■licrOpyle iII the bagging
、vas about 25 days. The ratio Of Ovules Pollinated and the number of pollen
grains in the pOllen chamber 、ver  increased by controlled Pollination.  The
POllen grains trans£erred to the pollen chamber cast off the p01len exine at
once and began to germinate at the time of flower shutting. The cells Of
the nucellus―toP degenerated at the time of f101ver shutting.
As a result of controlled PollinatiOn, it was knomln that the receptive period
of female flo、Ters is ttrom the stage of beginning of f10wer opening to the
stnge of beginning Of flower shutting―about 20 days. The deve10pment of
cones and seeds 、7aS better in Pollinations during the period from about 5
days before ttull blooni tO the early stage O£ full b10om.  On the Other hand,
seed fertility was higher in pollinatiOns during the period of each 5 days
before and after £ull bloom Froni these results, it may be concluded that a
periOd£rom abOut 5 days before tull bloom (the stage of exPOsure of ovules)
鳥取大学農学部研究報告 XXⅥ 1974
林木の交配に関する基礎的研究 (Ⅶ)
to the early stage of full bloolx is the
pollination.」udging frona seed fertility,
bettore and after full bloom seems to be
p01linAtion.




































most favourable time £or controIIed
however, a period of about 10 days








































表- 1・ ヒ ノ キ の 開 花 状 況*
Table  l,  Circumstances Of flowering in C″, οうチ″sク*
開 花 の 経 過 と 所 要 日 数
Process of flowering and days required
開 花 開 始
Beginning of iloM「er opening
胚 珠 露 出
ExPosure oF ovules
岳音群子社eFttSttrttond脚ト
満    開
Full bloom
閉 花 開 始
Beginning Of至19wer
受 粉 液 分 泌 停 止
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開花開始から満開まで From beginning o£
£lower opening to full bloom
胚珠露出から満開まで From exPosure Of
ovules to full bloom
受粉液分泌開始から満開まで From begin―
鷲吼∬談総おn d PЛ■natton drops
満開からF/1花開始まで From full bloom
to beginning oだflower shutting
騨撒渋肝盪浄饗第港話。鳥:品餓。n
droPs
満開から閉花完了まで From full bloom
to end of flower shutting
受粉液分泌期間
Period of 6ecretion of Pollination drOPs
胚珠露出期間
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こヽar,   30
Apr.





























*4個体の平均 Average of 4 trees.









写真-1,ヒノ キ の 雌 花 の 開 花 状 況




A,B, J : Female flowers and the state of micropyle ininediately before flo私′er ng. The
nicropyle has opened before£low r opening, C, K : Stage of starting of flower opening.
D, L i Stage of starting of Pollination―drop secret on. E, F, hI : Stage o正 三ull bloom. Pol―
linatiOn drops are observed on the ■licropyle. G : Staqe of ending o£ pollination―dr p
secretion, H,N : Stage of starting of 正]o、7er Shut . The closure of micrOpyle occurs. I,



























































































表- 2.開 花 期 の 気 温


































平 均気 温 (℃)
Mean
temperature
最 高気 温 (℃)
Maxlmum aェr
teコnperature

































































































































































































































































爵「 ち:識命せ£鷲詔親雀佐Fig,2. iτもir:き『 SごるきるretiOn Of POllinationdrops
分泌度 Degree ot secretionO 分泌なし No secretionl 分泌少ない (受粉液が雌花の二,三の鱗片に認められ
識 er拙臀ll協著亀 iミ電子寵 °解 紹 雅鯖 er2 分泌中程度 (受粉液が難花の約半分の鱗片に認められ
盆e齢器ittf馬:程tflすlF:4留!:ち鷲躍監ai:
flower3 分泌多い (受粉液が雌花のほぼ全部の鱗片に認め られ
る) COpiOus secretion I Pollination drOps are




受粉液は年前 9時に測定 した POllinatiOn drOps weremeasured 2t 9 a.m.
分泌量 Amount oF secretion
――一自然 Natural conditionび~隷稗静?静iだ脇r瀬
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表- 3. 受 粉 液 の 分 泌 量




















候 測 定 月 日
Date















































注 午前9時測定 Measured at 9 a,m.
写真- 2.人工 受 粉 の 状 況
Photo. 2, Controlled Pollination in C/物″′夕じ),αttS οうチ″sα
寝権み」呂醗愁&堆多稜姦警啓発雲彗≧承与骨:核弓骨苫豊Z勇絵と勇「a稜雪嶽積ょ桑暴ゑを3を巨簗昂,
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月 日 Date
図_4.胚珠の生長と珠孔の閉鎖状況
Fig。 4, Growth O£。vules and closure of micropyle
6坐硲 旨黙島°Ъ習秘Hinathn








図-5.受粉 後 の 胚 珠 組 織 の 変 化










4.珠 孔 の 開 日 の 状 況











































































































花 粉 粒 の 数




fP°llen grais Present in Pollen
O―一〇 自然受粉 Open pOIIination





























































































開 花 過 程 別 人 工 受 粉 の 結 果*



































































* -3日を除いて5母樹の平均を示す。 ShOWed ιh  average o1 5 trees except-8 days.
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iす子抵♂etween p01linatおn time and
Oこ三:e亀訴ミli:11972∠手 態肯与尋章を中:::n
貿三二三二貝売写粂斜::売)1970年




























受 粉 時 期 Po hation dme
図-9・受粉時期と種子の生産との関係
H許凱
滋 器 鵠 I::解






















受 粉 時 期 PoIFnaSon dme
図-10・受粉時期と種子の発育との関係














MaL 25  31 APr.lo   20   3o    N   o
受粉時期 P』haいon ttme
図-11・受粉時期と種子の稔性との関係








を示す)Course oF pollen dispersion, The black―
Painted Part shows the active periOd of pol―
len dispersion.
矢印は平均満開日を示す Arrows indicate the mean









































表- 6  雌 花 の 受 容 期 間 と 人 二 受 粉 の 適 期















雄 花 の 開 花 過 程




























































































平 均 MeanMar, 30Apr. 2Apr. 7APr. 18APr.3～APr.198 5 6






















































































































































摘     要           ば,満開の前後10日間 (胚珠露出期から満開中期まで)
1,野外観察の結果, ヒノキの雌花の開花過程を7期  が人工受粉の適期と思われる。
に分けることができた。雌花は3月下旬～4月上旬に開 文     献
花を開始し, 4月上～中旬に満開となり, 4月下旬～5
月上旬に閉花した。個体の平均開花期間は約1カ月であ  1)Allen,G,S,&Owens,J.N.:T/7θ Lゲ″ 財Sナοワ
った。雄花の開花開始期は雌花のそれよりも約10日おく    げ DοΥ力S Fi″,83～102,Canadian Forestry
れた。開花期および開花の経過は年度,個体,袋掛など    ServiCe(197り
によって変化した。年変化と個体変異は最大10日認めら  の Barner,H,&ChriStiansen,H.:S筋クフG¢″.,9,
れた。雌花の開花期間は袋掛によって数日延長された。    1～■ (1960)
ヒノキは旬間の平均気温が9～10℃の とき開花を始め  3)Barner,H.&Christiansen,H.:ラ婉 G珍″.,11,
89～102(196り
た 。
2.自然状態における受粉液の分泌は,胚珠露出後数  の Ehreaberg,C.E.&Simak,M.:貶″.9,チ.
日で始まり,14～17日間続いた。受粉液の分泌は一般に    説昭ψ S力″ケ密S力sナ.,46(12),1～7(1956)
気温と湿度が高い日に盛んであった。日中の変化は朝方  5)萩行治義ら:45年度林木育種研究発表会講演集,53
多く,午後減少した。袋掛によって分泌量は増加した。満    ～55,林木育種協会 (19■)
開期の雌花1個たりの分泌量は, 自然状態では0,1～0,3  の 萩行治義ら:46年度林木育種研究発表会講演集,60
μl,袋掛では 0・2～0.5μlであった。受粉液は花粉を捕    ～67.林木育種協会 (1972)
え,それを珠孔の内部へ連搬する役目をしていることが  7)荻行治義ら:関東林木育種場年報,7,89～8(1971)
わかった。花粉は受粉液 に捕え られて珠孔頂部に着生  8)橋詰隼人 :鳥大農研報,25,81～96(1973)
し,液の引き込みにつれられて珠孔内へ運ばれて花粉室  9)橋詰隼人 :鳥大農研報,25,97～103(1973)
に達して発芽する。                  1のMCWilliam,J.R,I βο′ G館.,120,109～117
3.珠孔は開花の前から開いているが,受粉後急速に    (1958)
閉じ始めた。袋掛 (無受粉)の場合の珠孔開口期間は平  11)中井 勇ら:京大演報,39,125～143(1967)
均25日,花粉粒の珠孔溝通過可能期間は約20日であった。  1の中井 勇ら:林業技術,299,25～27(1967)
4.人工受粉によって胚珠の受粉率および花粉室内の  13)中野治房 :クーグレル花生態学,14,広川書店
花粉粒の数が増加した。人工受粉では1胚珠当たり平均    (1966)
1.5個の花粉粒が認められた。花粉室内の花粉粒は短期  10 PattinsOn,J.V.et al.ISガ乃″ C効.,18,108～
間のうちに外膜を脱皮し,閉花期に発芽を始めた。また    111(1969)
珠心の細胞は閉花期に退化して誘導組織に発達するよう  15)Pawsey,C.K.:L診″酔サ,乃″・T賜う。β″.4″sチ.,
78,1～3(1961)であった。
5,ヒノキの雌花の受容期間は開花開始期から閉花開  16)渡辺 操・岩)II盈夫 :林試研報,224,125～146
始期まで,約20日間であった。球果および種子の発育は    (1969)
満開の約5日前から満開初期までの間の受粉で最もよか  17)横山敏孝 :日林誌,51.134～135(1969)
木研究は昭和48年度文部省科学研究費を使用して行なわれたものである。付記して感謝の意を表する。
